

















Research on the Placement of Buildings in an Ancient Temple Using Digital and
Non-Destructive Techniques:
Measurement Survey and GPR at Simousa Ryukakuji Temple
Masayoshi JOKURA ・Yama NAWABI
Abstract
　Ryukakuji Temple (Chiba Prefecture, Inba-gun, Sakae-machi) is the oldest temple in the eastern part of 
Japan that dates from ancient times. While it has been under investigation since the 1940s, there are still 
many unclear points to it. The biggest problem is that the topographical information for the area is old, and an 
analysis based on accurate terrain information has not been performed.
　This survey was conducted so as to clarify the placement of the founding period temple and to reveal the 
evolution of the ruins from ancient to modern times. In order to accomplish these tasks, we performed a topo-
graphical survey and a GPR (ground penetrating radar) survey.
   For the topographical survey, we adopted a direct method and created a survey map of 10cm contours using 
levels and total stations. As a result, the north side of the terrain became clearly visible. In addition to dis-
cerning the foundation of the main hall and tower, we revealed the possibility the northwest corner reflects 
the position of the corridor of the founding period.
　GPR is a geophysical survey method aimed at understanding the position and shape of remains in a non-
destructive way. In this survey, we obtained a reaction for the foundations of the main hall, the tower, and the 
northwest side of the corridor. On the other hand, since we could not confirm reaction at the existing Nioh-
mon area: It was found to be a gate that was built some time after the early modern period. The GPR results 
above are consistent with the outcome of the topographical survey, and therefore it is possible to estimate the 
original placement of the temple.
   From the overall results of the survey, we can assume a different placement of the temple building from 
that of previous research. In addition, we have gained a deeper understanding of the transformation process of 
the axis of the precincts of the ruins. Based on these results, we need to continue to re-organize past research 
results, promote new excavation efforts, and discuss the placement and subsequent transition of the temple 
buildings of Ryukakuji.













































































































測量図の縮尺は、対象地域全体を 100 分の 1 とし、
礎石等が表土上に露出して遺存する金堂・塔・仁王







































MAL Å Geoscience 社製の RAMAC/X3M システム


































































































































石、及び塔心礎について 3D スキャナー・SfM を
用いた三次元化を行った。3D スキャナーは、Crea-



























































14 度 23 分傾く「軸 b」であり、二荒神社も江戸の
寺院の方位とは異なる。二荒神社は創建回廊の基壇
の高まりを利用して造営されたものと思われ、「軸
A」に合致するが、これら寺院内の神社が建立時の
寺の方位に規制を受けなかった事実を読み取れる。
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　以上、境内遺構の軸線に注目してみると、従来ま
での測量図の精度では見えなかった軸線の変容過程
とその規則性を見出すことができる。
おわりに
　本発表では、早稲田大学考古学研究室が 2014 年
３～４月に行った千葉県印旛郡栄町に所在する龍角
寺の測量・GPR（Ⅱ期１・２次）調査の概要を報
告した。破壊を伴う発掘調査を行わなくても、地表
面に残された地形情報や地中構造の把握でこれだけ
の考古学的情報を得ることが可能である。特に、古
墳・寺院・都城・官衙・城郭など現地形に痕跡を多
く残す大規模な構造物は、測量・GPR による非破
壊調査を中心に研究を進めるべきだと考える。非破
壊で得られる情報を最大限引き出した後に、必要最
低限の範囲で発掘を進めることで労力や費用、破壊
を抑えることができる。
　今後、更に分析精度を高めると共に、事例を増や
し、非破壊的遺構研究の手法を確立していきたい。
また、本稿で対象となった龍角寺については、過去
の調査成果の整理や新しい視点の調査を進め、伽藍
配置の把握や瓦の分析などからその歴史的意義につ
いて考察を深めたいと思う。
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図１　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査の測量成果
早稲田大学考古学研究室
2014年３月作成
（平面直角座標第Ⅸ系）
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図２　龍角寺Ⅱ期（１・２次）調査のGPR（レーダー探査）成果
早稲田大学考古学研究室
2014年３月作成
（平面直角座標第Ⅸ系）
